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When various theorists of Regulation School in France defined recent
capitalism as finance-led accumulation regime, they adopted as proper
example of recent economy of the United States. And Robert Boyer
writes about fair value in his paper of 2007 that it is new accounting ac-
celerator to financial crises beside financial accelerator.
He does not point out importance of aspect of finance-led accumula-
tion regime as another side of finance-infiltrated growth regime.
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持つこととなった（Robert A. Boyer,“The future and diversity of capitalisms : a
r egulationnist analysis,”in, Geoffrey M. Hodgson, Makoto Itoh and Nobuharu
Yokokawa (eds.), Capitalism in Evolution : Global Contentions－East and West, Ed-






ュメダーの見解（Benjamin Coridt, Pascal Petit and Genevieve Schmeder (eds.),
































and misfortunes of post-fordism”, in Robert Albritton, Makoto Itoh, Richard Westra
and Alan Zeuge (eds.), Phases of Capitalist Development : Booms, Crises and Globaliza-


















る」（Assessing the Impact of Fair Value upon Financial Crises, Socio-Economic Rev-








































in Historical Perspective : A Regulation Approach”, において，次のように述べている。
「公正価値は，金融市場が完全であることを想定している…」（p.16）。あるいは，「公正
価値の採用は，新しい金融的脆弱性をいま普及させている。すなわち，株式市場の展開
に応じた企業の評価と，私的なモデルによるその場合その場合での評価との同期化をも
たらしている」（p.21）。
む す び
以上のように「金融浸透型成長体制」の論点に触れているレギュラシオン
理論の研究者の叙述を見てくるとき，そこでは「金融主導型蓄積体制」の理
解において類型論をこえた理論的な一般的な展望が必要だと考えられる2)。
それは，外延的成長体制あるいは外延的蓄積体制への傾斜としても表れてい
る，G－G′の一層の優越，あるいは強められた貨幣資本循環という視点のも
とで資本制経済の再生産過程を理解することが必要だということでもある。
２）多様性論あるいは類型論にも広く言及した労作である，山田鋭夫『さまざまな資本主
義―比較資本主義分析』藤原書店，2008年，を参照。
